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0.  Introduction
筆者は，topの母音について，米音は /a/，英音は /ɔ/ と習ってきたものである．近年，




a) Jones (196713) は，英音のみで，/ɔ/．Jones (197714) も，英音のみであるが，
記号が変わって，/ɒ/．Jones (199715) は，英音 /ɒ/，米音 /aː/．
b) Kenyon-Knottでは，米音のみで，/a/．
c) 『ジーニアス』第5版は，米音 /aː/，英音 /ɒ/ である．
d) 『ウィズダム』第3版は，米音 /a(ː)/，英音 /ɔ/ である．
e) 『ルミナス』第2版は，米音 /a/，英音 /ɔ/ である．
f) 『初級クラウン』第12版は，米音 /a/，英音 /ɔ/ である 1．
1.  JonesとKenyon-Knottの辞書の扱い
この英音の /ɔ/, /ɒ/ や米音の /a/，/aː/ はどのような音であるのか．Jonesと
1 『初級クラウン』は中学生用の辞書であり，発音記号は [  ] に入れている．一般の辞書では，











音記号は / / で囲む．
単母音として次の12個を挙げる（表紙裏）：
/i:/ see   /i/ i t   /e/ get   /æ/ cat   /a:/ father   /ɔ/ hot
/ɔ:/ saw   /u/ put   /u:/ too   /ʌ/ up   /ǝ:/ bird   /ǝ/ china, cathedral
図1は，同辞典の母音図（母音四辺形）である．基本母音（Cardinal Vowels; 小さ
い点）と英語母音の舌の最高位の位置（大きい点）との関係を示している．
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これらによると，英音 /ɔ/ は，最も奥寄り（後母音Back vowel）で，2番目に位置
が低い，つまり，2番目に口腔が広い母音（開母音Open vowel）である．




記号自体を変えたが「長音記号」は残された（例：/i:/-/i/, /u:/-/ʊ/）2 ．topの母音は /ɒ/ 
である．
単母音は12個である（xiii）：
bean barn born boon burn
/i:/ /a:/ /ɔ:/ /u:/ /ɜ:/
pit pet pat putt pot put another















































1.3　Jones 15 (1991) – 18 (2011)
Jones 15から出版社がCambridge University Pressになり，編者がRoach, et al.と
なった．引用等はJones 18を用いる．基本はJones 14と変わらないが，英音の名称が，







































































Fig. 1  BBC English pure vowels




















とができる /i/ と /u/ が導入された (例：study, influenza)（xvii-xviii）．  




bee pity rate yet sang bath
 /i/ /i/ /e/ /ɛ/ /æ/ /a/ 
ah watch jaw go
/a/ /ɒ/ /ɔ/ /o/
full tooth further above
/U/ /u/ /ɝ, ɜ/, /ɚ, ǝ/ /ǝ/, /ʌ/
このうち単母音の /e/ と /o/ は二重母音でもあり，例えば，それぞれ /ei/, /oU/ など
とも発音されるがこのように単母音として分類されている（xviii, xix）．また，/a/ は
東部の地域的発音であるとする（xvii）．
母音一覧（xvii）には，/ɒ/ がwatchの母音として掲載され，その注では “between 
a (ah) and ɔ (jaw)” とある．母音図でみるとこの3音は次のようになる：
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/ɒ/    Lbr = Low-back round
/a/    Lb = Low-back
そ し て，/ɒ/ は，top, got, fodderの 英 音 の 母 音 (“now generally used in 
England”) であるが， “not in universal American use” (xix) とする．辞書本文では，





topの母音の英音は，Jonesでは，14版までは /ɔ/, 15版からは /ɒ/ であり，米音は，
Kenyon-Knottでは /a/ であるが，この2つをそのまま並べると，単純に言えば長音
記号を用いるか用いないかという記号体系を異にする表記を並列していることにな
る．また，Kenyon-Knottの /a/ はJones式では /aː/ であり，Jonesの辞書ではそのよ
うに記載されている．
topの母音は，Jonesでは，英音 /ɒ/，米音 /aː/ とあり，Kenyon-Knottでは /a/ と
なっている．
2.  英語母音の長短
長音記号（length mark）/ː/ について，Pullum-Ladusaw (19962) には次のようにあ
る：
IPA Usage:   Indicates that “the sound represented by the preceding letter is 
long.” . . . . The colon <:> is generally substituted as a more readily available 
typographical alternative. (248)
Jonesの辞書ではこの長音記号 /ː/（14版までは /:/）が用いられ，Kenyon-Knottで







Jones 13では，長音記号 /:/ について次のように説明している：
. . . means that the sound represented by the preceding letter is long. In the 
case of the English ‘long’ vowels ((i:)), ((ɔ:)), ((u:)) and ((ǝ:)) this sign also 






い7個を ‘short’ とする（xii-xiii）．そして，Jones 13から記号を変えた /i/，/ʊ/，/ɒ/，
/ɜ/ を用い，その理由として，次のように述べる：
I have thought it more realistic to show the differences of quality in all cases. 
Not only is the opposition of quality a strongly differentiating cue, but, in 
many cases, it is the only one of importance: thus, the so-called ‘long’ vowel 
in ‘beat’ is usually shorter than the so-called ‘short’ vowel in ‘bid’, and is 





It can reasonably be argued that to show features of both quality and quantity 
entails redundancy of notation, since either is predictable by rule from the 
other. The redundancy involved in the retention of the length mark (:) has, 
－ 9－
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however, seemed justifiable both for the sake of greater explicitness in a 
large number of oppositions and also in order to provide an additional 













British English (BBC English) is generally described as having short vowels, 
long vowels and diphthongs. There are said to be seven short vowels, five 





(a)  The length of long vowels and diphthongs is very much reduced when 
they occur in syllables closed by the consonants /p, t, k, tʃ, f, ɵ, s, ʃ/.  Thus 
/iː/ in ‘beat’ has only about half the length of /iː/ in ‘bead’ or ‘bee’; 
similarly /ei/ in ‘place’ is much reduced in length compared with /ei/ in 
‘plays’ or ‘play’. It is important to remember this in talking about ‘long’ 
－ 10－
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In American English we do not find the difference between long and short 
vowels described above, and the vowel system is commonly described as 
having lax vowels, tense vowels, and diphthongs.（viii）
そして，弛緩母音は，英音の短母音に相当し，通常音節の最後に来ない．また，
英音の /ɒ/ は米音にないとする： 
Lax vowels, which correspond to British short vowels, are said to be made 
with less oral tension and do not usually end syllables. The /ɒ/ vowel of 
British pronunciation is not found in General American.（viii）
また，米音の「長短」について，主に環境によるとするが，しかし，英音との関係
を記すために米音にも「長音記号」を用いるとする：
The length of a vowel in American English is principally conditioned by the 
environment in which it occurs. However, we have retained the length mark 
on the tense vowels /iː, aː, ɔː, uː/ and the retroflex vowel /ɝː/ in order to mark 





As a rule the length of English vowels is not indicated in the vocabulary. In 
few cases in American English as a whole is time length, or duration, of 
4 最後の文 “It is important to remember this in talking about ‘long’ and ‘short’ vowels.” 
は15，16，17にはなく18から追加．また14では別の文 “In these cases, vowel duration 
provides a significant cue to meaning.”（xv）が記されている．
－ 11－
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vowels significant ̶ that is, used to distinguish from each other words 
otherwise alike. (xxvi)
ただし，次のように，長音記号を使う場合は，同じ音の長短を比較する場合に用
いるとする．辞書本体では，sandは /sænd/ のみで /sæ:nd/ は掲載されていない：
The colon (:) after a vowel or a consonant symbol indicates that its sound is 
prolonged. Thus the form sæ:nd beside sæt means that the æ sound in sand is 







topの英音について，Jonesでは旧が /ɔ/，新が /ɒ/ であり，Kenyon-Knottでは /a/ 
である．しかし，単純に英音 /ɔ/ または /ɒ/ で，米音は /a/ である，とすることには問
題が生じよう．つまり，英音と米音で異なる表記体系を用いていることになるからで
ある．Jones式に合わせるならば，英音 /ɔ/ または /ɒ/ に対して，米音は /aː/ である．
Kenyon-Knott方式ならば，英音 /ɒ/ に対して，米音は /a/ である．






The vowels of English (standard British and American dialects) fall into two 
－ 12－
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sets: those that are short and lax, and those that are long and tense. . . . while 
British English retains an underlying long/short distinction, American 







音記号が付く単母音である．ただし，schwaの /ǝ/ は /ː/ が付かないが例外で，語を
終わらせることができるので自由母音である： 
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また，図7は，Moultonが同じ形式の母音図を使って英音をまとめたものである．
Jones 14を基にしたとあるが，/eː/, /oː/, /ɛ/, /ɛǝ/ は米音記号のままとしている（123）：
この2つの図を比べると，米音，英音ともに同じ位置に /ɒ/ が存在する．Moultonは，
図8（131）で，米音では /ɒ/ → /a/ → /aː/ と段階を踏んで /ɒ/ が /aː/ に合流して，/ɒ/ 
の部分が空位になったとする（128, 131）：
そして，最終的には，米音は図8のようになるとする（133） 5：





























































抑止母音 /ɒ/ の消滅にはもうひとつの動きがあり，/ɒ/ と /ɔː/ が合体し，/ɒː/ となっ
たもので（129）（この記号 /ɒː/ の位置は図10を参照），cotとcaught, potとbought, 
collarとcallerが同じ自由母音となったとする（132）．
また，もうひとつの変化として，/ɔː/ と /aː/ が合体してlow backの /ɒː/ となったと
いうことである．この /ɒː/ は，上の /ɒ/, /ɔː/ だけではなく，pa, ma, calmの /aː/ が含
まれる．この変化は図10で表されているが，本文では，2音合体の /ɒː/ と区別する
ためか，最終的には “the new vowel /aː/” としている（131-132）： 
Moultonは，図9をSEA 3として米音とするが6 ，図10の「新しい」 /aː/（/ɒː/）を
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spreading”（132）．
なお，実用的な参考書でもこの奥開母音 /ɒː/ ないし /aː/ について，記号は /ː/ のな
い /a/ と /ɔ/ を用いているが，次のように述べている7 ：
In contrast to the /ɘ/, the /a/ as in father  and /ɔ/ as in saw, require the mouth 
to be open. The sounds /a/ and /ɔ/ are very similar, except that for the /ɔ/, the 
lips are a bit more oval in shape and the tongue is slightly tense. However, in 
many parts of the United States, the /a/ and /ɔ/ are pronounced the same way. 
For example, many Americans pronounce hot  and tall  with the same vowel 
sound. (20)
また，別のページでも次のように述べる：
In American English the /ɔ/ sound as in caught  and all  is very similar to the 
/a/ sound as in want  or hot . In fact, these two sounds, /a/ and /ɔ/, are so 
similar in many parts of the United States, that some language experts even 
claim that they are the same sound. So, while going through these lessons, if 
you are not able to clearly distinguish between these two vowels, don’t worry 






Schwaの /ǝ/ は例外で，/ː/ は付かないが自由母音に分類することができる．Jonesの
ように /ː/ を使うと，抑止／弛緩母音と自由／緊張母音との区別が容易である．二重
母音は全て自由母音で，語の最後に来ることができる．
6 SAEはStandard American Englishの略称．Moultonの用語．





















最後に，米音の /a/ （Jones式および自由母音表記では /aː/）は少し複雑で，Jones
式では /ɔː/ /ɒ/ /aː/ を含む広い範囲の音でもあり，Moultonによればこの広い範囲の
音が広まりつつあるようである．
－ 17－
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